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   A statistical analysis was made on 121 cases of bladder tumor which were treated in our clinic
during past 5 years from January of 1970 to December・ of 1974． Ninety－five cases were rnale and
26 一were female． They were caiculated as O．870／． of ouptatients and 9．50／， ef inpatients and the male－
to－female ratio was 3．6． The highest incidence was fbuhd in the sb【th decade and the cases of ovcr
50 year－old age occupied 84．30／． of all the cases． Main clinical symptoms were hematuria， pollakisuria
and pain on micturition．
   About 800／o of all the cases came to our clinic within three months from their first symptom・
   From the cystoscopic findings， 44．6D／， of all tumors were located on the lateral wall， 21．50／o was
on the posterior wall and 15．70／， was on the trigone． About 560／． of all tumors were single and ‘14％
were multiple．
   In classification of the shape of tumors， 32．20／． of all tumors were papillary and pedunculated
type， 27．30／o were papillary and sessile type and 38．90／． were non－papillary and sessile type．
   Histological findings showed that the ・transitional cell type was 91．70／， of all tumors， squamous
cell tyzpe ．5．90／o， adenocarcinomq type O．80／o and no undifferenciated cell type tumor．
   According to Broders’ ・and Jewett－Marshall’s classification， the highest incidence’was in grade
I 52．20／． and stage Bi 40．90／．．
   There was a little relationship between the shape of tumor and grade or stage but no Telationship
between the number of tumor and grade or’@stage．
   TUR－Bt was perfoTmed ． in 58 cases， total cystectomy in 54， electrocoagulation in 11 and
partial cystectomy in 4． Urinary’diversion consisted of 16 cases of ileal conduit， 17 of ureterosigmoido－
stomy， 10 of rectal bladder and 11 of ureterocutaneostomy．
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Table i．年度別発生頻度











1970 214     21 9．8
1971 236     27 U．4
1972 258     23 8．9
1973 268     21 7．8
1974 298     29 9．7
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男  性 女  性
症 例 ％ 症 例 ％
会社員 24 25．3主  婦 21 80．8
自営業 18 18．9会社員 2 7．7
公務員 9 9．5 雑役婦 2 7．7























 症状発現より当科受診までの期間を Table 4に示
したが60％は1ヵ月以内に，また約80％は3ヵ月以内
Table 3．初発症状
症 状   例 （％〉
血尿 97（80、21
頻 尿    7  5．8）
排尿痛   4．2）
排尿困難   2  1．6）
残尿感   o．8）
尿 閉    2  L6）
下腹部痛     o．8＞
その他 6（5．0）
  言十  121〈aOO．0）
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Table 4．主症状発生より初診までの期間
男性 女性 合計 ％
1週間以内 19 7 2621．5
1週間～1ケ月36 12 4839．6
1～3ケ月 t6 5 2117．4
3～6ケ月 ↑1 1 12 9．9
6ケ月～1年 7 0 7 5．8
1年以上 6 1 7 5．8















側  壁 23 19 で2 54（44．5）
後  壁 37 5 4 26 （2L5）
三角部 5 6 8 19G5．7）
全  壁 B o 1 9 （7．4）
頂  部 4 2 1 7 （5．8）
頸  部 3 2 0 5 （4．2）

























形  態 症 例 ％
乳頭状有茎．
茁ｪ状無茎







































例中73例（64．7％）であり，low stage（0， A， B1）の
Table 9．悪性度（Grade）および浸潤度（Stage）
Grade （8r。ders）
1 H 田 w  合計（％）
0 1 1 o 0 2 （1．3）
A 4 10 2 1 17 （15．o）
B1 O 14 10 5 29 （25、η
B2 0 3 17 1 11 （9．7）
C 0 1 3 3 7 （E．3＞
D o 1 0 4 5  （4．4＞






































































`態 0 A B1 B2 C D 合計
乳頭状有茎
@ ％
































ﾂ数 I  II  III  w
単発 12  33  8  8
2個 2   9  6   5
3個 0   5  5  2










ﾂ数 αA B1 B2 C D
単発 重3 10 2 4 3
2個 4 7 4 2 0
3個 2 5 2 O 1












互，∬  皿，w 0．A，B1B2・．D




















3（60） 2（40） 3（60） 2（40）











 Table l 4は製表5年間の教室における治療内容で
ある．手術療法を主とし，化学療法や放射線療法は術
後の補助的療法としておこなっている．そして化学療
法は主としてMFC療法（MMC 4 mg，5FU 500 mg，






主指詰樋四八 放射線療法  学療法 な 合 計
・胱全摘・6ﾀ・］墨 54膀胱部分切謝。旨。，＿           一．                    一L壁単鮪隔」 。 ioE 鑓鏡町「尭灼術‡。  ・ 11111「一・≒睾
         ＿q＿柔＿q＿項一⊥L」Lしな    い O I。詞 5 5｛































































































































































 a．high stage， high grade：MFC，放射線。
 b．high stage，10w grade：MFC，放射線。
 c． low stage， high grade：MFC
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